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For the past three months, JlC1icilin skin test has been carried out on a total 
number of 230 patints, where the result ~was examined 15 minutes after intra-
cutaneou日 inoculationof O. lcc saline solution of penicillin G. er~·日ta! with a con-
centration of l,OOOu/c. 
It is ascertained that the past histm'y of either penicillin injection or allergic 
disease has a statistically important correlation with the positive reaction of the 
penicillin intracutaneous teメι
Although penicillin intracutaneous tc北 isindicative of a penicillin allergy, it 
affords 01.'・ a supplemcntar，＼’ significance as far as the ckcision on whether or not 
penicillin injection should be applied is co11cernccl. 
When a small amount of adrenalin is ac1clecl to a test solution for penicillin 
intracutaneou討 test,a 111arkccl r℃duction of the reaction is c1cmonstratecl. 
It is reported that 0.2cc of a 0.1 % adrenalin solution should be intra-
musculary injected with penicillin, because this procedure has markedly reduced 






































反応を行い，対照には生理食塩水 O.lcc を皮内にit~ j・ 
してP 15分後に第2表に示す基準によって成績を判定
第2表 ペニシリン皮内反応判定基準表
0～ 5mrn l陰 性｜（ー）！べ試験液
一一一一一一－－， : I i.oo 
6～！Omm I疑陽性 ｜（士JI u. I O.lcc 
11～20mm I陽性｜（十｝｜対照

















いゴ？｜ 男 女 言十
! % 
O～10 17 10 27 12 
11～20 63 16 79 34 
21～30 54 12 66 29 
31～40 17 5 22 9 
41～50 14 4 18 8 
51～60 12 13 6 
61～70 2 3 
71～90 2 
合計 180 50 230 
% 78 22 100 
第4遺産 ベ・皮内反応、判l定成事~i表
人孟 1 I 62 I 60 I 77 I 29 I 2 
官訂 0(27%)[(26%)[(33%)[(13%)1 (1%) 
















560 日本外科宝同 26巻第第 l号
第5差是 べ・皮内反応のさいの問診結果表
＼＼区分｜ I I I ｜その他
一 ＼ 1ベ注射｜苧麻疹｜鴨怠ド副作！のアレ
性 ¥ I I I ｜用既往｜ルギー
＼ 別＼｜既往有i既往1riE'HH（有 ［疾患既










13 61 3 
30 71 7 
28 613 











j94 24:31 sj s 2j 1 1!1 6 
l c si~）lo~~ ）I C3~ ）1 (I~ ） I （~~ ） 
第6蓑 ベ・ 注射の既往とぺ・皮内反応成績の関係
、，；：－，区分lぺ既往有｜ベ既往有I＇：既往無｜ベ既往無
性 ＼ ｜べテスト｜ベテ ストlヘテスト｜ベテスト
」＼、別 、 ！（ー ）｜（十）｜（ー） I C十）
年令 ~－－....＿＿＿ 1~－F勇一女 l 男女 I J!,--JC 
IO 9 4 5 4 3 1 
20 18 1 12 6 22 7 11 2 
30 12 16 6 19 3 7 3 
40 3 5 2 6 2 3 
50 7 3 5 2 
60 2 5 1 4 
70 I 1 
90 1 1 
言十 44 2 50 22 59 17 27 9 





ア レルギー性疾XI~，の既往があって， ベ .Bl内反応陰性
















計 I24 1 I s3-24 j 1s 2 j ss 11 
-"'_, I 31 I 77 I 17 I 105 
口長l I (13%) I (33劣）I (8%) I (469五）
1 1 I 8 2 5 I 
2 I 7 I 2 
第8表 ベ・注射後副作用発現の状態
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（対照 I〕 （対照的 (RJ~枠w制成~）
験液に微量のボスミンを加え，対照にはべ ・試験液の
みをもって検査を行ったところ，図のよ うにポスミン










ルギーのすべての病型を含めた場合の皮膚反応の診断 よい．爾来べ・注射のさいには， ポスミ ン0.Zccをこ
的価値はあまり高いとはいえないが，ベーアナフイラ れに加えて筋注することとし，症例数を重ねているが
キシーに限ってP 皮贈迅速反応の診断的価値を考える その後はこれによってP ぺ.i射による軽度の副作用
とF 他に信頼すべき感作の予知方法がないので，現在 にも遭遇していない．現在までに適確なるべ・シヨッ
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